STUDIES ON THE TENSILE STRENGTH OF THE SEAMS.(III) : THE CHANGE IN THE STRENGTH OF THE SEAMS BY WASHING by 中嶋, 朝子 et al.




STUDIES ON THE TENSILE STRENGTH OF THE SEAMS. 1. 
THE CHANGE IN THE STRENGTH OF THE SEAMS BY WASHING 
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第1:表試料用布の物理的性質
布11糸の太さ 糸本密Icm度 平菌室 淳さ 切強断力 伸切断び番手~I Ja m1m 経 |緯 経 |締 mgc/ znz 註gl 一 備 考経 総 百1m cm % 
タッサー 40/2 40/2 0.19 0.26 42.9 18.7 18.3 0.29 18.96 10.66 樹脂加工無し
タッサ ー 40/2 40/2 0.22 0.27 42.0 19.0 18.4 0.32 15.40 10.15 樹脂加工
シャンプレー 20/1 20/1 0.23 0.15 30.3 30.9 16.8 0.31 7.94 9.46 " モタレノ 40/2 40/2 0.28 0.32 32.6 27.6 19.0 0.40 10.54 4.63 " グログラγ 64/2 S%/2 0.25 0.46 26.2 10.5 22.4 0.42 1.74 10.36 " 
第2表縫糸の強イ申度
.番 手 単糸の場合 引揚糸の場合 引銭糸の強さ縫 糸 s' 強さ(均)I伸び(%) 強さ刷 |伸び(%) 事糸の強さ
カタン糸 50・s 0.770 5.2 1.429 4.5 1.86 
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-47 -中嶋 ・吉岡 ・林田:縫自の強さ (3)
(AIL) 
負荷量 1kgに対する添加盆 i鼠r、。度 時(分)fU! f谷
石験 |結晶ソー |酸浴 |染料 | 糊 |水 1盆gr ダ lr αgr lr 
予 洗 12.5 一 一 6 30 5 
2 洗 浄 16.6 5.2 一 5 80 20 
3 濯 ぎ 一 一 一 一 9 ω 5 
キ @ 一 一 10 40 5 
5 海(酸浴背味付ぎ) 一 一 7 0.0125 一 満水 冷 5 
6 楓 イサ 一 一 一 一 澱粉60 4 40 5-7 
式方漉洗第3表









Figs_ 1 (a). (b). (c)， (d) 





2 4 6 8 
Number of stitches per (cm) 
































( 13 ) 
10 2 ，-- -0 













80'sの糸(カタン ・絹)の時は 10/cm の針目数で布切。
モグレノ……50'sの糸で針目数 5/cmの時はやや目隙となり， 6/cm から布切が出来た。 80'sの
糸の時は絹糸の場合が 6/cmと 7/cm の針目で目隙が出来，8/cm と 10/sm の針目で布切。カタ
ン糸の場合は 8/cm の針目で日隙，10/cmの針目で布切を生じている。
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Fig. 1 (d) 
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中嶋・吉田 ・林田:縫自の強さ (3) - 49ー




















無加工 ・加工ともに布切なくぐ洗浄前は 50'Sの糸で 10/cm の針目散の時布切)，グログランは針目
数 10/cm で布切(前は 50'sの糸で 8/cmの針目数の時から布切九モクレノは各糸とも10/cmの
針目数で目隙や布切が出来た(前は 50'sの糸で針回数 6/cmの時から布切)，シャンプレー 50'sの
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即ちカタン糸 50'sの場合は 3/cmの針目で縫った時のみ，カタン糸 8O'cmの場合は 3/cm・4/
cm・5/cm・6/cmの針目で縫った時で全部，絹糸 50'sの場合は 4/cm・5/cm・6/cmの針目で経
った時，絹糸 80'sの場合は 3/cm・4/cm・5/cm・6/cm の針目で縫った時で全部，が有意となっ
た。ということは，80'Sカタン糸及び 80's絹糸で縫った場合の縫自の強さは布の如何にかかわらず
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Fig. Z Threa1 eff.ciencies， before and after 
washing for resin.treated tussore. 
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Summary 
1n ordor to stndy tne chango in tho tensilo strongth of the singlc seam by 
washing， tcsts wcro carricd Ollt on spccimens， fonr resin-trcato<l cotton fabrics 
and one non.treated cotton fabric， each of 5cm breaclth， which wcre sown with 
fOllr kinds of thrcads， the nnmbers of stitchos varying from 3 to 10 pcr cm. 
Thc tcnsilc stength of the seams was tcstcl with a Shopper's testing mechine. 
The colored-shirt method by A1L was uscd for washing the specimens. 
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Experimental reS¥11ts are as follows : 
The values of breaking strength of the seams after washing were generally 
greater than those before washing as are shown in Fig. 1 (a)姐 d(b). when 
specimcns were scwn with cotton thrcads Nos. 50 and 80. On thc other hand， they 
were generally smaller as are shonw in Fig. 1 ( c) ancl ( cl) when specimens were 
sewn with silk threads Nos. 50 and 80. 
Statistical tests have led to the resnlts that there exists c1ifference of signifi・
cance between the tensile strengtbs of the seams before and after washing， when 
these fabrics are sewn with the same kind of threacl. 
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